









































⑴　a. He broke some grapes off the branch.
　　b. She melted the handle off the coffee pot.
（1a）におけるsome grapesとthe branchの関係は，一般的な世界知識（ぶどうの木の枝にぶどう








⑵　He frightened the hiccups out of her.（Google検索に基づく作例）
２ ここでは部分と全体の関係の解釈を世界知識によるものとしたが，この場合の世界知識は，文法理論としては，















⑶　a. *He broke some grapes （off）.
　　b. *She melted the handle （off）.










３ ⑷の例に関して，前置詞 of を用いて frighten の本来の目的語を表すことも考えられるが，インフォーマント
による判断は不適格であった。
　（i）　*The bear frightened the campground empty of people.
　  これは，一部の例外を除いて（例えば，fond of X），英語の形容詞に関しては一般に of に導かれる要素は構造的
には付加部であり，補部ではないということによるのではないかと考えられる。つまり，部分と全体の関係性の
解釈には構造的な制約があるということになる。もう1つの可能性として，２種類の異質な変化スケールを1つ












⑸　a. She kissed her son, but he kept sleeping without noticing it.





⑹　a. Messenger kissed these questions from her lips. （David Lodge, Thinks...）















　（i）　a. She bit her lower lip bloody.
　　　 b. The prince kissed her awake.
　  また、drink, eat などの消尽動詞（consumption verbs）も、非選択目的語を伴うことができるが、これらの動詞は、
他動詞用法に加えて、習慣的な行為としての自動詞用法も定着しているので、ここでは非能格他動詞には含まれ
ないものとする。







⑺　a. She wiped the crumbs away.
　　b. He scraped the dirt off.
　非能格他動詞は，本来行為の対象物を表す目的語を持つ他動詞であるということと関係する
















◦身体動作系：全身を使った身体動作（dance, play, run, swim, walk）
◦ 放出活動系：主に口からの音や空気の放出を伴う活動（bark, cough, cry, laugh, sing, sneeze, 
　　　  b. They drank the teapot dry.














⑻　a.  The joggers ran the pavement thin. （歩道がすり減ってくるほどジョギングが盛んである；
Carrier & Randall 1992: 217）
　　b.  The bus will bounce it［= the flower］open. （話し手の子どもは，食虫植物（= it）を持っ
て通学バスに乗ると，その振動で花びらが開いてしまうのではないかと心配している；
Megan McDonald, Judy Moody）















⑽　a. He walked himself to exhaustion.
　　b. He walked his feet sore.
変化事象における非選択目的語の意味解釈のしくみ――鈴木




⑾　a. Let him walk it ［= carsick］off. （Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go）
　　b. You can {dance/run/swim} your fat off.
　　c.  He tried to blink the grisly vision away. （恐ろしい光景を目にして思わず瞬きをする；
Stephen King, Insomnia）











⑿　a. She laughed my remark off.
　　b. He talked us into a stupor.
　　c. The neighbor’s dog barked me awake. 
　　d. She sang her baby to sleep.







⒀　a. She laughed at me.
　　b. He talked to me.
　　c. The dog barked at me.
　　d. She sang to her baby.










⒁　a. Freddy cried the handkerchief wet. （Vanden Wyngaerd 2001: 71）












⒂　a. They laughed the actor off the stage.









⒃　a. Frank sneezed the tissue off the table. （Goldberg 1991: 112）
　　b. I nearly hiccupped my coffee down the wrong tube.（Google検索）
　　c. I nearly coughed my tea over the monitor.（Google検索）








⒄　She stared daggers at him. （Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go）
この例は現代英語においては，文脈依存というよりも，daggersという名詞に特化した構文イ





















⒆　a. He tried to sleep the anxiety away.
































⒇　a. The neighbor’s dog barked me awake.

















　a.  The crowd cheered the huge gate open.（群衆が歓声を上げるなかで門が開く；Rothstein 
2001: 111）




　He ate himself older, drank himself dizzy. （Squeeze “Labelled With Love”）
前半部He ate himself olderでは，eatingの行為の継続と歳をとるという変化は，使役的な因果関
係とはいえず，並行的な同時進行（「たくさん食べながらどんどん歳をとっていく」）であると
解釈される。結果句としてはあまり見られない比較級の形容詞が用いられており，そのため有





































　a. They drank the teapot dry.（Levin & Rappaport Hovav 1991: 187）






































　（i）　a. They danced their {butts/feet} off.
　　　 b. They waved their hands off.
　　　 c. She cried her eyes out.
　　　 d. He coughed his lungs out.
　　　 e. I studied my brains out.
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On the Semantic Interpretation of Unselected Objects in the
Change Event: How They Interact With
World Knowledge and Contextual Information
Toru SUZUKI
　　The purpose of this paper is to examine the semantic mechanisms of interpreting unselected objects 
in the change event, in particular, as realized in the resultative construction and the caused motion 
construction. Three types of verbs, namely result verbs, transitive unergative verbs, and intransitive 
unergative verbs, are involved in the relevant constructions, and it is shown that each type of verb 
tends to interact with different types of information provided by world knowledge as specified in 
qualia structure of relevant lexical items and by contextual information given online. Specifically, the 
unselected object with result verbs is mainly interpreted via part-whole structure specified in world 
knowledge of the ‘original’ object while the interpretation of the unselected object with unergative verbs 
significantly relies on contextual information, allowing more innovative, if not productive, ‘one-shot’ 
instances. Some related constructional idioms are also discussed.  
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